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　Hisato Ariumi, a teacher of English in a middle school, published an enlightening book 
entitled Flowers Blooming in English Readers (1938), in which he showed, with a detailed 
interpretation of each poem, how to teach traditional poetry in class.  English poetry, which 
used to be helpful teaching material in the prewar period, has long been virtually ignored in 
school education.  Two reasons for this would be conceivable: one is that poetry is too 
difficult for students to understand who are not familiar with the rules of verse, and the other 
is that it is often regarded as useless or irrelevant to their preparation for entrance 
examinations.  Are these really true?  To examine this issue, the present paper reconsiders 


































































順 詩人名 生没年 出生地・活動の地 採用詩数 採用回数
① H. W. Longfellow 1807⊖1882 アメリカ 6 14
② Lord Tennyson 1809⊖1892 イングランド 2 4
③ Mrs. Hemans 1793⊖1835 イングランド 2 3
④ William Wordsworth 1770⊖1850 イングランド 2 2
⑤ James Russell Lowell 1819⊖1891 アメリカ 2 2
⑥ John Howard Payne 1791⊖1852 アメリカ 2 2
⑦ Thomas Moore 1779⊖1852 アイルランド 2 2
⑧ Anne TaylorJane Taylor
1782⊖1866
1783⊖1824 イングランド 1 2
＜南（1991: 191）参照＞
　　　　　［表1b］大正期
順 詩人名 生没年 出生地・活動の地 採用詩数 採用回数
① H. W. Longfellow 1807⊖1882 アメリカ 7 13
② Lord Tennyson 1809⊖1892 イングランド 3 9
③ Mrs. Hemans 1793⊖1835 イングランド 2 4
④ Isaac Watts 1674⊖1748 イングランド 2 3
⑤ Thomas Campbell 1777⊖1844 スコットランド 2 3
⑥ John Howard Payne 1791⊖1852 アメリカ 1 3
⑦ Anne TaylorJane Taylor
1782⊖1866
1783⊖1824 イングランド 1 3
⑧ William Wordsworth 1770⊖1850 イングランド 3 3











Psalm of Life” が採択された回数は，明治期に５回，
大正期に３回で， “The Village of Blacksmith” では
明治期，大正期共に４回とのことである。後者の詩





























順 詩人名 採用詩数 順 詩人名 採用詩数
① R. L. Stevenson 17 ⑬  ～
  ⑲
T. Moore, J. Taylor, 
J. R. Lowell, T. Campbell,
Browning, R. Bridges, 
W. Blake
2
② Lord Tennyson 16
③ Wordsworth 13
④ H. W. Longfellow 11




T. Hood, J. H. Payne,
G. P. Morris, R. Herrick,
M. Bruce, T. Carlyle,
W. B. Yeats, J. McCrae,
L. Binyon, Shakespeare,
W. C. Bryant, W. Scott,
R. Burns, C. Mackay,
R. Southey, H. Heine
1
⑥ C. G. Rossetti 8
⑦ John Keats 6
⑧ P. B. Shelly 3
⑨ Lord Byron 2
⑩ John Masefield 5
⑪ A. A. Milne 4




に多く，特に “Sweet and Low” は合計21回もある。





数９回の “Where Go the Boats” という童謡詩を具
体例として挙げている。
　尚，語学的観点からの分析としては， Longfellow 
の “The Arrow and the Song” の詩篇が挙げられて
































の “Rain,” ２年では C. G. Rossetti の “Who Has Seen 
the Wind?,” ３年では Robert Burns の “My Hearts in 
the Highlands” で，当時の朗読学習に役立った模様で
ある。他にも The Gate to the World と Our English 
Class の２つの教科書が調べられているが，いずれ
も１年生用には英詩がない。前者では２年生より 
Rossetti と Stevenson の詩が入り，３年生用にも同
じ Stevenson の詩に加え， Tennyson が入れられて
いる。後者の方は，２年生用には英詩がないとはいえ，





の New Citizen Readers では３年間で12篇の詩があ




択率であった Jack and Betty では７篇である）。前
述の Rossetti，Stevenson，Tennyson，Longfellow，
Browningや “Mother Goose” が採用される一方，





いても， Longfellowの “The Arrow and the Song” 
と Rossetti の “Who Has Seen the Wind?” が載せら
れているだけである。第４期では４種12冊の教科書
が調査されているが， “Who Has Seen the Wind?” 




















Sunshine，New Total English，Columbus の３種９冊









の Columbus 21，New Crown，New Horizon，One 
World，Sunshine，Total English の６種18冊の教科書
を筆者が調査したところ，New Crown の第２学年の






























A 固有の詩人による文学作品としての英詩 7.5 篇（19.2％）
B 口承文学・伝承文学における英詩 10 篇（25.6％）
C 旋律を付して歌われる楽曲の歌詞としての英詩 18.5 篇（47.4％）












　　　　  　 　［表3b］平成６年度文部省検定済「英語Ⅱ」
英詩教材の位置 出現割合
a 正課教材 8 篇（20.5％）
b 正課関連教材 5 篇（12.8％）
c 投げ込み教材 11 篇（28.2％）































































・“If We Hold on Together”
・“We are the World”






























































Yes No Yes No Yes No
① Tennyson 0 100 0 100 1 99
② Wordsworth 0 100 0 100 3 97
③ Longfellow 1 99 0 100 3 97
④ Walter de la Mare 0 100 0 100 5 95
⑤ C. G. Rossetti 0 100 0 100 0 100











Yes No Yes No Yes No
① Tennyson 1 77 0 78 2 76
② Wordsworth 12 66 0 78 12 66
③ Longfellow 0 78 0 78 3 75
④ Walter de la Mare 1 77 0 78 5 73
⑤ C. G. Rossetti 0 78 0 78 2 76
































































　2. 1でも触れた平成17年検定済の Columbus 21，
New Crown，New Horizon，One World，Sunshine，
Total English の６種18冊の中学校の教科書には， 
John Lennon，Bob Dylan，Michael Jackson，








籍の Prominence Ⅱでは，“Melody Fair”をはじめ，










































































































　Hail, beauteous stranger of the grove!
　　Thou messenger of spring!
　Now Heaven repairs thy rural seat,
　　And woods thy welcome ring.
　　　  --------------------
　The schoolboy, wandering through the wood
　　To pull the primrose gay,
　Starts the new voice of spring to hear,
　　And imitates thy lay.
上掲は，スコットランドのとある詩人が作成した 
“To the Cuckoo” という詩の第１連と第4連である。
設問形式による授業展開の方法は1. 2でも触れた
が，一部を以下に挙げておく。16）
　1. Tell the case of “Thou.”
　　→Nominative of Address.
　2. How is “messenger” used?  Tell the case of it.
　　→ It is used as a Noun in Apposition to “Thou.”
　　→Nominative of Address.
　3. What is the object of “ring”?
　　→ thy welcome
　4. What does “gay” modify?
　　→primrose
　5. What is the object of “hear”?
　　→ the new voice of spring
　　　　　　　　  　　　　（有海，1938: 4-5）
3. の設問について，第１連２行目の “spring” との
押韻の関係で，４行目の “ring” が後ろに来ている。
4. の設問においても，“gay” と “lay” について同様
である。より複雑な文構造である第４連を通常の語
順にすると，間に分詞構文を含んだ “The schoolboy, 
wandering through the woods to pull the gay 
英語教科書の歴史に辿る教材としての英詩
− 47 −
primrose, starts to hear the new voice of spring and 






































　　Walter de la Mareの場合
　最後に，脇本（2014）の中で分析した詩の作者で












 詩の題名 男子用読本 女子用読本 計 総計
 Full Moon 3 --- 3
11
 Silver 3 1 4
 Wanderers 2 --- 2
 Horseman 1 --- 1






































































７）有海（1938: 117）では， “Usually we don’t say 
“know not where.”  What do you say?  (I don’t (sic) 
know where it fell.)” とある。元の Longfellow の







10）A. J. Pinnington は，『イギリス名詩選』の吹込
者（南，1993: 18）。
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